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The study of essential oil ofQuercus infectoria (Manjakani) was carried out 
usingsupercritical carbon dioxide (SC-CO2) extraction.  Twotechniques were tested 
Soxhlet extraction and SC-CO2extractionwith pressure swing technique.The 
experiments of SC-CO2 extractioninvestigated the effect of pressure and temperature 
on extraction yields and solubility of galls oil.  The extraction were performed at 
pressuresrange of 35 to 48 MPa, temperaturesbetween 40 and 60ºCwith extraction 
time of 30 to 60 minutes.The experiments were designed usingResponse Surface 
Methodology (RSM) to determine the optimum conditions.  In this study,SC-CO2 
extractioncombined with the pressure swing technique produced higher oil extracted 
compared to the continuos SC-CO2 extraction with 2.58 % and 1.12 % yield, 
respectively. The analysis ofRSM indicated that the extraction temperature has a 
major linear effect on the galls oil extractionwith 17.92 % yield.  The optimum 
extraction process parameters were for pressure of 38 MPa, temperature of 75 °C and 
extraction time of 54 minutes with 1.12 % yield.  The experimentalsolubility data 
was successfully correlated using Chrastil model with the coefficient of 
determination (R2) value of 0.95.SC-CO2 extraction combined with the pressure 
swing techniqueproved of potential to produce greater yield by usingmuch lower SC-
CO2compared to the continuos SC-CO2 extraction.  The identification of bioactive 
compounds from essential oil was analyzed using aHigh Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) analysis, and it was observed thatQuercus infectoria galls 











Kajian pengekstrakan minyak galls dari Quercus infectoria (Manjakani) 
dijalankan menggunakan kaedah pengekstrakan karbon dioksida bendalir lampau 
genting (SC-CO2).  Pengekstrakan cecair ini diuji menggunakan pengekstrakan 
Soxhlet dan SC-CO2 dengan teknik ayunan tekanan.  Eksperimen melibatkan 
penyiasatan tentang kesan tekanan dan suhu pada hasil pengekstrakan dan 
kebolehlarutan minyak galls menggunakan pengekstrakan SC-CO2.  Keadaan proses 
pengekstrakan yang digunakan pada tekanan 35 hingga 48 MPa, suhu diantara 40 
dan 60 ºC manakala masa pengekstrakan adalah diantara 30 dan 60 minit. 
Eksperimen telah direka menggunakan Kaedah Tindakbalas Permukaan (RSM) bagi 
menentukan keadaan proses yang optimum.  Pengekstrakan menggunakan SC-CO2 
yang digabungkan dengan teknik ayunan tekanan menghasilkan produk ekstrak 
minyak yang lebih tinggi (2.58 % hasil ekstrak) berbanding pengekstrakan berterusan 
SC-CO2 (1.12 % hasil ekstrak).  Analisis menunjukkan bahawa suhu pengekstrakan 
mempunyai kesan utama pada ekstrak minyak galls dengan peratus hasil ekstrak 
17.92 %.  Keadaan proses yang optimum bagi proses perahan minyak galls adalah 
pada tekanan 48 MPa, suhu 75 °C dengan masa pengekstrakan 54 minit bagi 
menghasilkan ekstrak minyak galls 1.12 %.  Data kelarutan dari eksperimen telah 
berjaya dikaitkan menggunakan model Chrastil dengan pekali penentuan, R2 bernilai 
0.95.  Pengekstrakan SC-CO2 yang digabungkan dengan teknik ayunan tekanan 
berpotensi tinggi mengeluarkan hasil ekstrak minyak galls yang lebih tinggi dengan 
penggunaan SC-CO2 yang lebih rendah berbanding pengekstrakan berterusan SC-
CO2.  Pengenalpastian sebatian bioaktif daripada minyak galls dianalisis 
menggunakan analisis Kromatografi Cecair Prestasi Tinggi (HPLC) dengan minyak 
Quercus infectoria galls mengandungi asid gallic sebagai komponen utama telah 
dikesan, manakala masa tahanan dikesan pada 2.79 minit.  
